Evening and Transitoriness -Difference of their Images in Japanese and Chinese Poetry- by 金 中
は
じ
め
に
夕
は
、
晝
か
ら
夜
へ
移
行
す
る
時
帶
と
し
て
、
濃
密
な
末
の
時
意
識
が
在
し
て
い
る
。
世
界
文
學
に
お
い
て
、
夕
が
普


に
人
の
「
老
い
」
や
「
死
」
と
い
っ
た
生
命
の
無
常
を
象
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
１
）。
本
稿
は
日
中
古
典
詩
に
お
け
る
夕
と
無
常
の
關
	表
現
を
考
察
し
、
中
國
文
學
と
の
對
比
か
ら
、
和
歌
の
特
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
、
中
國
文
學
中
國
文
學
に
お
い
て
、
夕
と
無
常
の
關
	が
、
戰
國
・
楚
の
屈
原
「
離
騷
」
に
遡
り
見
出
せ
る
。

發
於
梧
兮

に

じ
んを
梧
さ
う
ごに
發
し
夕
余
至
乎
縣
圃
夕
に
余
縣
圃
け
ん
ぽに
至
る
欲
少
留
此
靈
瑣
兮
少 しば
らく
此
の
靈
瑣
れ
い
さに
留
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
日
忽
忽
其
將

日
は
忽
忽
こ
つ
こ
つと
し
て
其
れ
將
に
れ
ん
と
す
吾
令
羲
和
弭
兮
吾
羲
和
ぎ
く
わを
し
て
を
弭 と
どめ
て


而
勿



え
ん
じを
ん
で
る
勿
か
ら
し
む
路
曼
曼
其
脩
兮
路
は
曼
曼
と
し
て
其
れ
脩
な
り
吾
將
上
下
而
求
索
吾
將
に
上
下
し
て
求
索
せ
ん
と
す
（
２
）
「
吾
」
は
天
地
を
縱
に
行
き
交
う
人
で
あ
り
、

「
梧
」
か
ら
出
發
し
、
夕
「
縣
圃
」
（
崑
崙
山
に
あ
る
の
園
）
に
到
す
る
。
「
靈
瑣
」
（
靈
の
國
の
御
門
）
に
し
ば
ら
く
留
ま
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
、
日
れ
が
っ
て
く
る
。「
日
は
忽
忽
こ
つ
こ
つと
し
て
其
れ
將
に
れ
ん
と
す
」
に
詠
わ
れ
る
夕
日
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
の
推
移
の

さ
と
、
そ
れ
に
う
人
生
の
「
老
い
」
の
心
象
風
景
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
３
）。
な
お
、
夕
と
無
常
日
中
詩
歌
の
同
を
め
ぐ
っ
て
金
中
出
部
分
の
に
、
屈
原
は
「
老
冉
冉
ぜ
ん
ぜ
んと
し
て
其
れ
將
に
至
ら
ん
と
す
、
脩
名
し
う
め
いの
立
た
ざ
る
を
る
」
と
、
老
い
が
り
、
名
聲
を
得
で
き
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
吾
」
は
「
羲
和
」
（
太
陽
の
御
）
に
車
を
止
め
さ
せ
、
夕
日
を
「

	」
（
日
の
入
る
山
）
に

づ
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
命
令
す
る
。
こ
の
大
膽
な
奇
想
は
、
時
の
移
ろ
い
や
老
い
に
對
す
る
屈
原
の
意
欲
な
反
抗
と
し
て
見
て
よ
い
。
の
「
路
は
曼
曼
と
し
て
其
れ
脩
な
り
、
吾
將
に
上
下
し
て
求
索
せ
ん
と
す
」
と
い
う
詠
は
、
長
い

で
引
き
續
き
自
分
の
理
想
を
求
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
い

取
の

を
表
白
し
て
い
る
。
夕
を
「
老
い
」
に
喩
え
る
發
想
は
、
屈
原
「
離
騷
」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
白
日

其
將
入
兮
白
日
は


ゑ
ん
ば
んし
て
其
れ
將
に
入
ら
ん
と
す
明
銷
鑠
而
減
毀
明
は
銷
鑠
せ
う
し
ゃ
くし
て
減 げ
ん毀 き
す
忽
忽
而
遒
盡
兮
は
忽
忽
こ
つ
こ
つと
し
て
遒 す
ぎ
盡
き
老
冉
冉
而
愈

老
は
冉
冉
ぜ
ん
ぜ
んと
し
て
愈 いよ
い
よ

う
つる
戰
國
・
宋
玉
「
九
」
日
杳
杳
以
西
頽
兮
日
は
杳
杳
え
う
え
うと
し
て
以
て
西
に
頽 く
づれ
路
長
而
窘

路
は
長
に
し
て
窘 き
ん

ば
くす

末
・
劉
向
「
九
・

」
と
い
っ
た
『
楚
辭
』
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
屈
原
が
そ
の
年
に
、
路
北
兮
路
を
み
北
に

や
どる
に
日
昧
昧
其
將

日
は
昧
昧
ま
い
ま
いと
し
て
其
れ
將
に
れ
ん
と
す
舒
憂
哀
兮
憂 うれ
ひを
舒 の
べ
哀
し
み
を

な
ぐ
さめ
限
之
以
大
故
之
を
限
る
に
大
故
た
い
こを
以
て
せ
ん
「
懷
沙
」
と
、
夕
日
を
自
ら
の
「
大
故
」
（
死
）
に
關
 付
け
て
い
る
が
、
こ
の
發
想
は
あ
ま
り
繼
承
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
白
日
西
南
馳
、
光
景
不
可
攀
白
日
西
南
に
馳
せ
、
光
景
攀 と
ど
む
可
か
ら
ず
魏
・
曹
植
「
名
!篇
」
"爲
媚
少
年
、
夕

#醜
老
"に
は
媚
少
年
た
れ
ど
も
、
夕
に
は
醜
老
と
#る
魏
・
阮
$「
詠
懷
詩
十
七
首
其
五
」
忝
%
&
'任
、
白
日
已
西
傾
忝
か
た
じ
け
な
く
も
&に
'ぐ
る
の
任
を
%
に
なひ
、
白
日
は
已
に
西
に
傾
く
晉
・
張
(「
答
何
劭
二
首
其
二
」
短
生
)長
世
、
恆
覺
白
日
欹
短
き
生 せ
いも
て
長
き
世
を
)し
、
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
156
恆 つ
ねに
覺
ゆ
白
日
の
欹 かた
むく
を
宋
・
謝
靈
「
預
章
行
」
倏
忽
春
度
、
波
白
日
頽
倏 し
ゆ
く
忽 こ
つ
春
度 わ
た
り
、
波
白
日
頽 く
づる
・
白
居
易
「
盧
祕
書
二
十
韻
」
な
ど
、
以
の
中
國
文
學
で
は
夕
は
	々
に
し
て
「
老
い
」
の
象


と
し
て
登
場
し
、
「
日

老
」
の
系
譜
を
爲
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
「
夕
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
４
）。
そ
の
う
ち
、功
業
未
建
、
夕
陽
忽
西
流
功
業
は
未
だ
建
つ
に
ば
ざ
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
に
、
夕
陽
は
忽
ち
西
に
流
る
・
時
哉
不
我
與
、
去
乎
雲

時
や
我
と
與 と
もな
ら
ず
、
去
り
て
雲
の
べ
る
が

ご
とし
晉
・
劉
「
重
盧
」
と
い
う
作
例
が
目
さ
れ
る
。
そ
こ
に
詠
わ
れ
る
息
や
懣
は
、
時
の
推
移
や
老
い
そ
の
も
の
に
對
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
名
聲
や
功
業
が
い
ま
だ
就
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
苛
立
ち
や
焦
り
に
重
點
が
置
か
れ
て
お
り
、
根
い
現
世
へ
の
執
が
窺
わ
れ
る
（
５
）。
江
思
歸
客
、
乾
坤
一
腐
儒
江

思
歸
の
客
、
乾
坤
一
腐
儒
片
雲
天
共
、
永
夜
同
孤
片
雲
天
と
共
に
く
、
永
夜
と
同
じ
く
孤
な
り
日
心
壯
、
秋
風
病
欲
蘇
日
心

な
ほ
壯 さ
かん
に
、
秋
風
病
蘇 よみ
がへ
ら
ん
と
欲
す
古
來
存
老
馬
、
不
必
取
長

古
來
老
馬
を
存
す
る
は
、
必
ず
し
も
長
に
取
ら
ず
・
杜
甫
「
江
」
こ
の
詩
に
お
い
て
、
杜
甫
は
邊
地
で
 
!の
思
い
に
ふ
け
、
孤
獨
の
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
「
日
」
と
い
う
語
に
は
自
ら
の
「
老
い
」
が
象

さ
れ
て
い
る
が
、
「
心
は
ほ
壯
ん
に
」
と
一
轉
し
、
そ
れ
に
對
決
す
る
い
決
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
續
い
て
「
秋
風
病
蘇
へ
ら
ん
と
欲
す
」
と
、
"常
寂
寥
感
を
引
き
立
て
る
「
秋
風
」
が
、
か
え
っ
て
病
氣
の
身
を
生
き
#ら
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
時
の
推
移
と
老
い
に
格
鬪
す
る
意
志
は
、
杜
甫
が
「
乾
坤
一
腐
儒
」
と
し
て
の
、
國
家
や
$會
に
寄
與
す
べ
き
現
世
%
&
'を
底
流
に
し
、
本
質
%に
は
屈
原
「
離
騷
」
に
共
"し
て
い
る
。
一
方
、
哀
傷
題
材
の
作
品
に
お
い
て
、
聞
子
不
可
見
、
日
已
潛
光
輝
聞
く
子
は
見
る
べ
か
ら
ず
と
、
日
は
已
に
光
輝
を
潛
む
末
・
孔
融
「
雜
詩
」
夕
暮
と
無
常
（
金
）
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白
日
入
淵
、
懸
車
息
駟
馬
白
日
は

ぐ
淵 え
んに
入
り
、
車
を
懸
け
て
駟 し
馬 ば
を
息
は
し
む
魏
・
繆
襲
「
挽
歌
詩
」
白
日
隕
隅
谷
、
一
夕
不
再

白
日
隅
谷
ぐ
う
こ
くに
隕 お
ち
、
一
夕
再
び
は
な
ら
ず
魏
・
阮
「
詠
懷
詩
其
八
十
一
」
朱
光
馳
北
陸
、
景
忽
西
沈
朱
光
は
北
陸
に
馳
せ
、
景
ふ
え
いは
忽
ち
西
に
沈
む
晉
・
張
載
「
七
哀
詩
二
首
其
二
」
百
年
同
謝
西
山
日
百
年
同
じ
く
謝
す
西
山
の
日
千
秋
古
北
塵
千
秋
古
北

ほ
く
ぼ
うの
塵
・
劉
	

「
公
子
行
」
白
日
西
邊
、
滄
波
東
去
流
白
日
西
邊
に
し
、
滄
波
東
に
去
り
て
流
る
名
雖
千
古
在
、
身
已
一
生
休
名
は
千
古
在
り
と
雖
も
、
身
は
已
に
一
生
休 や
め
り
・
姚
合
「
哭
賈
島
二
首
其
一
」
な
ど
、
夕
日
の
イ
メ
ー
ジ
に
人
の
「
死
」
が
象
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
人
隨
槿
、
客
共
鶯
悲
人
は

ぼ
槿 き
んに
隨
ひ
て
ち
、
客
は
鶯
と
共
に
悲
し
む
隋
・
江
總
「
傷
野
王
詩
」
雲
日
添
慘
、
笳
簫
向
悲
雲
日
を
添
へ
て
慘 い
た
み
、
笳
簫
か
せ
う
に
向
ひ
て
悲
し
む
・
白
居
易
「
宗
皇
挽
歌
詞
四
首
其
四
」
な
ど
、
夕
が
死
へ
の
悲
し
み
の
る
時
刻
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
作
例
も
あ
る
。
體
に
見
て
、
中
國
文
學
に
お
け
る
夕
と
無
常
の
關
が
よ
り
典
型
さ
れ
た
の
は
、
夕
を
「
老
い
」
の
象
と
す
る
「
日

老
」
の
系
譜
で
あ
り
、
ま
た
、
時
の
移
ろ
い
や
老
い
が
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
對
決
す
る
根
い
取


が
底
流
と
な
っ
て
い
る
（
６
）。
二
、

集
に
『

 集
』
か
ら
、
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
夕
と
無
常
の
關
を
考
察
す
る
。
柿
本
臣
人
!呂
の
、
妻
死
り
し
後
に
泣
血
哀
慟
し
て
作
り
し
歌
二
首
…
…
玉
か
ぎ
る
磐 い
は垣 か
き淵 ふ
ちの
隱 こ
もり
の
み
戀
ひ
つ
つ
あ
る
に
渡
る
日
の
れ
ぬ
る
が
ご
と
照
る
"の
雲
隱
る
ご
と
沖
つ
#の
な
び
き
し
妹
は
$
 
も
み
ち
ばの
%ぎ
て
去
に
き
と
玉 た
ま梓 づ
さ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
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の
使
ひ
の
言
へ
ば
…
…
（

・
卷
二
・
207・
柿
本
人
呂
）
…
…
世
の
中
を
背
き
し
え
ね
ば
か
ぎ
ろ
ひ
の
も
ゆ
る
野
に
白
た
へ
の
天 あ
ま領 ひ
巾 れ
隱 が
くり
鳥
じ
も
の
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
…
…
（

・
卷
二
・
210・
柿
本
人
呂
）
柿
本
人
呂
の
二
首
の
泣
血
哀
慟
歌
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
渡
る
日
の
れ
ぬ
る
が
ご
と
」「
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
」
と
、「
夕
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
妻
の
「
死
」
が
象
さ
れ
、
後
	の
表
現
は
大


家
持
が
妾
を
悼
む
、
ま
た
、
家
持
の
作
り
し
歌
一
首
…
…
う
つ
せ
み
の
借
れ
る
身
な
れ
ば
露
霜
の
ぬ
る
が
ご
と
く
あ
し
ひ
き
の
山

や
ま
ぢを
さ
し
て
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
…
…
（

・
卷
三
・
466・
大

家
持
）
と
い
う
長
歌
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
柿
本
人
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
に
は
中
國
哀
傷
詩
文
の
影
が
顯
で
あ
り
（
７
）、
「
鳥
じ
も
の
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
」
と
い
う
表
現
が
、
晉
・
潘
岳
「
寡
賦
」
に
見
え
る
「
時
は
曖
曖
あ
い
あ
い
と
し
て
昏 く
れに
向
か
ひ
、
日
は
杳
杳
え
う
え
うと
し
て
西
に

か
くる
。
雀
は
群
れ
飛
ん
で
楹 はし
らに
赴
き
、
鷄
は
棲 ねぐ
らに
登
り
て
を
斂 を
さむ
」
に
似
す
る
と
張
さ
れ
て
い
る
（
８
）。
潘
岳
「
寡
賦
」
の
該
當
表
現
は
、
『
文
聚
』
卷
三
十
四
の
「
哀
傷
部
」
に
收
さ
れ
る
魏
・
丁
の
妻
「
寡
賦
」
に
見
え
る
「
時
は
翳 え
い
翳 え
い
と
し
て
以
て
東
に
陰 く
も
り
、
日
は


び
び
と
し
て
以
て
西
に

お
つ
。
鷄
は
を
斂
め
て
以
て
棲 ねぐ
らに
登
り
、
雀
は
分
散
し
て
以
て
肆 やど
りに
赴
く
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
（
９
）。
そ
こ
に
詠
わ
れ
る
夕
は
正
確
に
言
う
と
、
き
夫
を
偲
ぶ
寡
の
思
い
の
る
時
刻
で
あ
り
、
夫
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
「
死
」
の
象
で
は
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
お
い
て
は
っ
・
・
・
・
・
・
・
き
り
讀
み
取
れ
る
。
ま
た
、
「
雀
は
群
れ
飛
ん
で
楹
に
赴
き
、
鷄
は
棲
に
登
り
て
を
斂
む
」
に
詠
わ
れ
る
夕
塒
に
歸
る
雀
や
鷄
は
、
家
に
・
・
・
・
・
・
・
・
・
歸
ら
ぬ
夫
と
對
比
さ
れ
、
寡
の
孤
獨
感
を
一
引
き
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
鳥
じ
も
の
立
ち
い
ま
し
て
」
に
歌
わ
れ
る
飛
・
・
び
立
つ
鳥
と
は
な
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
・
・
・
・
こ
こ
で
、
同
じ
く
『
文
聚
』
の
「
哀
傷
部
」
に
收
さ
れ
る
潘
岳
の
、「
京
陵
女
公
子
王
氏
哀
辭
」
と
い
う
作
品
に
目
し
た
い
。
猗
歟
公
子
、
季
女
惟
王
。
生
自
洪
胄
、
禀
茲
義
方
。
倩
粲
麗
、
窈
窕
淑
良
。
如
彼
春
 、
吐
葩
含
!。
葩
以
霜
隕
、
!以
歇
盡
。
彼
"
	天
、
胡
#斯
$。
曾
未
%笄
、
無
疾
而
隕
。
宮
震
&、
靡
人
不
愍
。
嗟
爾
母
氏
、
劬
勞
撫
鞠
。
恩
斯
'斯
、
是
長
是
育
。
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帷
屏
媚
子
、
奄
離
復
。
哀
無
廢
心
、
涕
不
輟
目
。
于
以
之
、
于
掖
閨
庭
。
于
以
之
、
陵
岡
崔
嵬
。
僕
馬
回
眷
、
旗
旋
飛
。
夕
陽
失
映
、
鳥
歸
。
皎
皎

	、
載
盈
載

。
冥
冥
公
子
、
一
不
。
長
夜
無
旦
、
孤
魂
曷
依
。
「
于 こ
こ
に
以
て
之
を
れ
ば
、
陵
岡
崔
嵬
さ
い
か
い
た
り
。
僕
馬
回
眷
か
い
け
ん
し
、
旗

き
ち
よ
う
旋
飛
す
」
の
部
分
は
女
公
子
王
氏
の

を
寫
し
、
「
冥
冥
め
い
め
い
た
る
公
子
、
一
た
び
き
て
は
ず
」
は
王
氏
の
「
死
」
を
詠
っ
て
い
る
。
そ
の
の
「
夕
陽
映
を
失
ひ
、
鳥
歸
る
を
る
。
皎
皎
け
う
け
うた
る

	、
載 す
な
はち
盈 み
ち
載
ち


お
と
ろふ
」
の
四
句
は
、
「
輝
き
を
失
う
夕
日
」
、
「
歸
り
を
れ
る
鳥
」
と
「
滿
ち
缺
け
る
	」
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
い
、
い
ず
れ
も
王
氏
の
「
死
」
の
心
象
風
景
と
考
え
ら
れ
る
。
柿
本
人
呂
歌
に
見
え
る
「
鳥
じ
も
の
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
」
は
「
飛
び
立
つ
鳥
」
と
「
隱
れ
る
夕
日
」
を
歌
い
、「
夕
陽
映
を
失
ひ
、
鳥
歸
る
を
る
」
と
對
照
し
て
み
る
と
、
兩
と
も
對
句
表
現
と
し
て
極
め
て
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
渡
る
日
の
れ
ぬ
る
が
ご
と
照
る
	の
雲
隱
る
ご
と
」
に
歌
わ
れ
る
「
れ
る
夕
日
」
は
、
ほ
ぼ
「
夕
陽
映
を
失
」
う
こ
と
に
當
り
、「
照
る
	が
雲
に
隱
れ
る
」
こ
と
は
、
「
皎
皎
け
う
け
う
た
る

	、
載 す
な
はち
盈
み
ち
載
ち


お
と
ろふ
」
と
、
い
ず
れ
も
	の
光
の
變
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
共
し
て
い
る
。
柿
本
人
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
に
見
え
る
「
渡
る
日
の
れ
ぬ
る
が
ご
と
照
る
	
の
雲
隱
る
ご
と
」
び
「
鳥
じ
も
の
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
」
と
い
う
、
妻
の
「
死
」
の
心
象
風
景
の
表
現
は
、
潘
岳
「
京
陵
女
公
子
王
氏
哀
辭
」
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
高 た
け
市 ち
の
皇 み
子 こ
の

み
こ
と
の
上
き
の
へ
の
殯
あ
ら
き
の
宮 み
や
の
時
に
、
柿
本
臣
人

呂
の
作
り
し
歌
一
首
…
…
使
は
し
し
御
門
み
か
どの
人
も
白
た
へ
の
衣
て
埴
安
は
に
や
す
の
御
門
の
原
に
あ
か
ね
さ
す
日
の
こ
と
ご
と
鹿 し
しじ
も
の
い
這
ひ
伏
し
つ
つ
ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
至
れ
ば
大
殿
を
振
り
放 さ
け
見
つ
つ
鶉 うづ
らな
す
い
這
ひ
も
と
ほ
り
侍 さも
らへ
ど
侍
ひ
え
ね
ば
春 は
る鳥 と
りの
さ
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
き
も
い
ま
だ
ぎ
ぬ
に
思
ひ
も
い
ま
だ
盡
き
ね
ば
…
…
（

・
卷
二
・
199・
柿
本
人
呂
）
こ
の
長
歌
に
お
い
て
、
柿
本
人
呂
は
「
あ
か
ね
さ
す
日
の
こ
と
ご
と
鹿
じ
も
の
い
這
ひ
伏
し
つ
つ
」
と
對
句
を
爲
す
「
ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
至
れ
ば
大
殿
を
振
り
放
け
見
つ
つ
」
と
い
う
表
現
で
、
夕
を
從
た
ち
が
き
高
市
皇
子
へ
の
悲
し
み
の
 る
時
帶
と
見
な
し
て
い
る
。
智 ち
努 ぬ
の
女
王
お
ほ
き
み
の
卒
せ
し
後
に
、
圓
方
ま
と
か
た
の
女
王
お
ほ
き
み
の
悲
傷
し
て
作
り
し
歌
一
首
夕
霧
に
千
鳥
の
鳴
き
し
佐
保
さ
ほ
!
ぢ
を
ば
"ら
し
や
し
て
む
見
る
よ
し
中
國
詩
文
論
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を
な
み
（

・
卷
二
十
・
4477・
圓
方
女
王
）
と
い
う
歌
に
お
い
て
、
圓
方
女
王
は
き
智
努
女
王
と
の
あ
る
「
佐
保
路
」
の
れ
る
樣
子
を
推
し
量
る
こ
と
に
、
そ
の
悲
し
み
を
託
し
て
い
る
。
初
二
句
に
歌
わ
れ
る
「
夕
霧
」
に
鳴
く
千
鳥
は
、
去
り
し
日
に
作
が
「
佐
保
路
」
を
っ
た
時
の
腦
裏
の
殘
像
で
あ
り
、
夕
	は
潛
在
さ
れ
た
形
で
死
に
關

付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
山
上
憶
良
「
悲
俗
假
合
離
、
易
去
留
詩
」
（
卷
五
・
897）
の
序
に
、
旦
作
席
上
之

旦 あし
たに
席
上
の

あ
る
じと
作 な
る
も
夕
爲
泉
下
之
客
夕 ゆふ
べに
泉
下
の
客 か
くと
爲
る
と
い
う
文
の
對
句
表
現
が
見
え
、
夕
	は
人
の
「
死
」
の
時
刻
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
『
出
經
』
卷
一
「
無
常
品
」
に
見
え
る
釋
迦
と
阿
の
話
が
そ
の
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
）。
世
の
無
常
を
悲
し
み
し
歌
一
首
天
地
あ
め
つ
ちの
き
初
め
よ
世
の
中
は
常
な
き
も
の
と
語
り
繼
ぎ
流
ら
へ
來
た
れ
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
照
る
も
・
・
・
・
滿
ち
缺
け
し
け
り
あ
し
ひ
き
の
山
の
木 こ
末 ぬ
れも
春
さ
れ
ば

・
・
・
・
・
・
・
き
に
ほ
ひ
秋
づ
け
ば
露
霜
つ
ゆ
し
も負 お
ひ
て
風
交
じ
り


も
み
ち散
り
け
り
う
つ
せ
み
も
か
く
の
み
な
ら
し
紅
の
色
も
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
髮
變
は
り
の
笑
み
夕 ゆ
ふ
へ
變 か
は
ら
ひ
吹
く
風
の
見
え
ぬ
が
ご
と
く
行
く
水
の
止
ま
ら
ぬ
ご
と
く
常
も
な
く
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば
に
は
た
づ
み
流
る
る

留
め
か
ね
つ
（

・
卷
十
九
・
4160・
大
家
持
）
と
い
う
長
歌
に
お
い
て
、
大
家
持
は
無
常
の
相
を
列
し
て
悲

し
て
い
る
。
「
紅
の
色
も
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
髮
變
は
り
の
笑
み
夕
變
は
ら
ひ
」
と
い
う
對
句
表
現
に
お
い
て
、
「
夕
」
は
「
」
が
象
 す
る
「
!春
」
の
對
極
に
位
置
し
て
、
紅
顏
や
髮
の
移
ろ
う
「
老
い
」
を
意
味
し
て
い
る
（
"）。
『

集
』
で
は
中
國
の
哀
傷
詩
文
と
佛
典
の
影
#に
よ
り
、
夕
	
が
「
死
」
や
「
老
い
」
の
象
 と
し
て
登
場
し
始
め
て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
ら
が
に
長
歌
の
對
句
表
現
に
お
い
て
斷
片
$に
現
れ
る
に
止
ま
り
、
夕
	そ
の
も
の
が
和
歌
一
首
の
焦
點
と
し
て
%目
さ
れ
る
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
三
、
古
今
集
&に
'安
以
(の
和
歌
を
、
八
代
集
を
對
象
に
考
察
す
る
。
『
古
今
集
』
で
は
、
紀
貫
之
の
二
首
の
歌
が
夕
	を
そ
れ
ぞ
れ
「
老
い
」
と
「
死
」
に
關

付
け
て
い
る
。
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歌
奉
れ
、
と
仰
せ
ら
れ
し
時
に
、
よ
み
て
、
奉
れ
る
ゆ
く
年
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
ま
す
鏡
見
る
影
さ
へ
に
れ
ぬ
と
思
へ
ば
（
古
今
・
・
342・
紀
貫
之
）
紀
友
則
が
、
身
ま
か
り
に
け
る
時
、
よ
め
る
明
日
し
ら
ぬ
わ
が
身
と
思
へ
ど
れ
ぬ
の
今
日
は
人
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ
（
古
今
・
哀
傷
・
838・
紀
貫
之
）
歌
は
白
居
易
の
「
對
鏡
老
」
詩
を
背
景
に
、
ぎ
行
く
年
を
惜
し
み
、
自
ら
の
「
老
い
」
を
う
ち
い
て
い
る
。「
れ
ぬ
」（
れ
て
し
ま
う
）
と
い
う
表
現
に
は
「
容
貌
の
老
衰
」
と
「
年
の
り
」
の
ほ
か
、
「
日
れ
」
の
こ
と
も
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
夕
が
潛
在
さ
れ
た
形
で
「
老
い
」
に
關
	付
け
ら
れ
て
い
る
（

）。
後
歌
は
紀
友
則
を
哀
悼
す
る
も
の
で
あ
る
。
貫
之
は
友
則
の
死
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
實
感
し
な
が
ら
、
一
方
、
や
が
て
自
分
も
「
死
」
の
命
を
辿
る
で
あ
ろ
う
と
自
覺
し
て
い
る
。
「
れ
ぬ
の
今
日
」
（
ま
だ
れ
て
い
な
い
今
日
の
）
と
い
う
表
現
が
、
現
在
自
分
が
存
命
し
て
い
る
こ
と
を

し
、
一
首
の
焦
點
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
命
が
あ
る
の
は
「
今
日
」
の
夕
ま
で
の
期
で
あ
り
、
「
今
日
」
が
れ
れ
ば
、
い
き
な
り
生
死
の
定
ま
ら
ぬ
「
明
日
」
に
入
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
今
日
」
の
末
時
刻
で
あ
る
夕
が
、
命
の

切
り
の
時
に
も
な
っ
て
お
り
、
夕
の
後
に
は
「
死
」
が
訪
れ
る
も
の
と
識
さ
れ
る
。
夕
と
「
死
」
の
關
	が
『

集
』
で
は
斷
片
に
現
れ
た
に
ぎ
な
い
が
、
古
今
集
838番
歌
に
至
っ
て
初
め
て
、
「
れ
ぬ
ま
の
」
と
い
う
否
定
表
現
に
よ
っ
て
鮮
明
に
歌
わ
れ
て
い
る
。こ
の
歌
に
つ
い
て
、

し
た
『
出
經
』
卷
一
に
見
え
る
釋
迦
と
阿
の
話
、
び
、
此
日
已
、
命
衰
減
。
如
少
水
魚
、
斯
有
何
樂
と
い
う
、
『
法
懺
法
』
と
『
例
時
作
法
』
の
「
昏
偈
」
が
そ
の
背
・
・
景
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
）。
な
お
、『
出
經
』
卷
二
に
も
、
是
日
已
、
命
則
隨
減
。
如
少
水
魚
、
斯
有
何
樂
・
・
と
い
う
、
『
法
懺
法
』
と
『
例
時
作
法
』
の
「
昏
偈
」
に
極
め
て
似
す
る
偈
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
佛
典
は
い
ず
れ
も
「
夕
」
を
「
死
」
に
關
	付
け
て
い
る
こ
と
に
共
し
て
い
る
が
、
釋
迦
と
阿

の
話
は
夕
そ
の
も
の
を
「
死
」
の
時
刻
と
す
る
の
に
對
し
、
「

昏
偈
」
は
夕
を
一
日
の
末
時
刻
と
し
て
、
そ
れ
が
ぎ
れ
ば
の
日
に
「
死
」
が
訪
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
古
今
集
838
番
歌
の
背
景
を
、
專
ら
『
出
經
』
卷
二
の
偈
や
『
法
懺
法
』
と
・
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『
例
時
作
法
』
の
「
昏
偈
」
に
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
八
代
集
で
は
、
夕
と
「
老
い
」
を
關
付
け
た
歌
は
、
九
盡
日
、
伊
勢
大
輔
が
も
と
に
け
る
年
つ
も
る
人
こ
そ
い
と
ど
惜
し
ま
る
れ
今
日
ば
か
り
な
る
秋
の
夕

（
後
拾
・
秋
下
・
375・
大
貳
	

）
堀
河
院
御
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
春
の
れ
を
よ
め
る
つ
ね
よ
り
も
け
ふ
の
る
る
を
惜
し
む
か
な
い
ま
い
く
た
び
の
春
と
知
ら
ね
ば
（
千
載
・
春
下
・
134・
大
江
匡
）

 ノ
懷
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
か
ず
な
ら
ぬ
身
に
は
つ
も
ら
ぬ
年
な
ら
ば
け
ふ
の
れ
を
も
な
げ
か
ざ
ら
ま
し
（
千
載
・
・
472・
惟
宗
廣
言
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
特
定
し
た
晦
日
歌
に
限
定
さ
れ
（
）、
中
國
文
學
ほ
ど
ん
に
歌
わ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
夕
と
「
死
」
を
關
付
け
た
歌
は
後
す
る
よ
う
に
數
多
く
見
ら
れ
る
。『
古
今
集
』
に
確
立
さ
れ
た
夕
と
「
死
」
の
關
が
、
後
の
時
代
に
廣
く
繼
承
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
夜
ご
と
に
、
來
む
と
い
ひ
て
夜
が
れ
し
侍
け
る
男
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
こ
よ
ひ
さ
へ
あ
ら
ば
か
く
こ
そ
思
ほ
え
め
け
ふ
れ
ぬ
の
い
の
ち
と
も
が
な
（
後
拾
・
戀
二
・
711・
和
泉
式
部
）
う
せ
に
け
る
人
の
文
の
、
も
の
の
中
な
る
を
見
出
で
て
、
そ
の
ゆ
か
り
な
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
れ
ぬ
の
身
を
ば
思
は
で
人
の
世
の
あ
は
れ
を
知
る
ぞ
か
つ
は
は
か
な
き
（
新
古
今
・
哀
傷
・
856・
紫
式
部
）
こ
の
二
首
は
貫
之
の
「
れ
ぬ
の
」
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
攝
取
し
て
お
り
、
歌
は
訪
ね
て
來
な
い
男
に
恨
み
を
言
い
か
け
、
む
し
ろ
夕
に
な
る
に
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
歌
い
、
後
歌
は
人
の
「
死
」
を
く
我
が
身
も
無
常
で
あ
る
と
自
省
し
て
い
る
（
）。
『
古
今
集
』
で
は
貫
之
歌
の
ほ
か
に
、
深


の
み
か
どの
御
國
忌
お
ほ
む
こ
きの
日
、
よ
め
る
ふ
か
き
霞
の
谷
に
か
げ
か
く
し
照
る
日
の
れ
し
今
日
に
や
は
あ
ら
ぬ
（
古
今
・
哀
傷
・
846・
文
屋
康
秀
）
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と
い
う
歌
が
、
「
れ
る
夕
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
深

の
御
が
象
さ
れ
て
い
る
（
）。
八
代
集
で
は
、
「
夕
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
無
常
を
象
す
る
作
例
は
極
め
て
少
な
く
（
）、
こ
の
點
は
中
國
詩
と
	し
く

な
る
。
四
、
古
今
集
以

『
古
今
集
』
以
、
夕
と
「
死
」
の
關
が
樣
々
な
形
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
女
の
身
ま
か
り
に
け
る
を
、
戀
ひ
侍
り
け
る
に
、
夜
ふ
け
て
鴛
鴦
を
し
の
鳴
き
侍
り
け
れ
ば
夕
さ
れ
ば
寢
に
ゆ
く
鴛
鴦
の
ひ
と
り
し
て
妻
戀
ひ
す
な
る
聲
の
か
な
し
さ
（
後
撰
・
哀
傷
・
1400・
原
嗣
）
妻 め
の
身
ま
か
り
て
の
年
の
し
は
す
の
つ
ご
も
り
の
日
、
ふ
る
ご
と
言
ひ
侍
り
け
る
に
き
人
の
と
も
に
し
歸
る
年
な
ら
ば
れ
ゆ
く
今
日
は
う
れ
し
か
ら
ま
し
（
後
撰
・
哀
傷
・
1424・
原
輔
）
一
條
攝
政
み
ま
か
り
に
け
る
こ
ろ
よ
め
る
夕
ま
ぐ
れ
木
き
庭
を
な
が
め
つ
つ
木
の
と
と
も
に
お
つ
る
な
み
だ
か
（
詞
・
雜
下
・
396・
原
義
孝
）
 ニ戀
フ
ニ 故
人
ヲ
一 と
い
へ
る
心
を
な
き
人
を
思
ひ
出
で
た
る
夕
は
恨
み
し
こ
と
ぞ
く
や
し
か
り
け
る
（
千
載
・
戀
五
・
954・
覺
性
）
一
首
目
は
夕
の
鴛
鴦
の
悲
鳴
に
き
妻
へ
の
悲
し
み
が
託
さ
れ
（
）、
二
首
目
は
の
晦
日
に
、
妻
の
命
が
年
の
よ
う
に
循

復
で
き
な
い
こ
と
を
息
し
て
い
る
。
三
首
目
は
夕

き
父
を
偲
ん
で
を
流
し
、
四
首
目
は
戀
人
を
憶
し
、
か
つ
て
恨
ん
だ
こ
と
を
後
し
て
い
る
。
夕
は
い
ず
れ
も
、
故
人
へ
の
思
い
の
る
典
型
な
時
刻
と
な
っ
て
い
る
。
世
の
中
騷
が
し
く
侍
り
け
る
夕
に
、
中
言
定
 が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
つ
ね
よ
り
も
は
か
な
き
こ
ろ
の
夕
は
な
く
な
る
人
ぞ
數
へ
ら
れ
け
る
（
後
拾
!・
雜
三
・
1010・
原
 宗
）
世
中
の
常
な
き
こ
ろ
け
ふ
ま
で
は
人
を
歎
き
て
れ
に
け
り
い
つ
身
の
上
に
な
ら
ん
と
す
ら
ん
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
164
（
新
古
今
・
雜
下
・
1787・
大
江
嘉
言
）
こ
の
二
首
で
は
、
夕
が
無
常
感
の
る
時
刻
と
し
て
故
人
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
特
に
後
歌
に
お
い
て
、
「
死
」
が
い
つ
か
我
が
身
に
も
訪
れ
る
も
の
と
予
感
さ
れ
る
。


臣
重 ぢゆ
う

ぶ
く
に
な
り
て
籠
り
居
た
り
け
る
に
、
出

	
が
も
と
よ
り
、
訪
ひ
た
り
け
る
を

し
せ
よ
、
と
申
け
れ
ば
よ
め
る
悲
し
さ
の
そ
の
夕
の
ま
ま
な
ら
ば
あ
り
へ
て
人
に
問
は
れ
ま
し
や
は
（
金
・
雜
下
・
624・
橘
元
任
）
と
い
う
歌
に
見
え
る
「
夕
」
は
、

の
く
な
っ
た
日
の
夕
時
刻
を
指
し
、
人
の
「
死
」
を
朧
し
た
表
現
で
あ
る
。
百
首
歌
の
中
に
、
法
文
の
歌
に
、
普
賢
の
願
の
唯 ゆ
い此 し
願 が
ん王 わ
う不 ふ
相 さ
う

し
や離 り
と
い
へ
る
心
を
ふ
る
さ
と
を
ひ
と
り
別
る
る
夕
べ
に
も
お
く
る
は
の
か
げ
と
こ
そ
聞
け
（
千
載
・
釋
・
1222・
式
子
親
王
）
懷
の
心
を
よ
め
る
い
た
づ
ら
に
ぎ
に
し
こ
と
や
歎
か
れ
ん
受
け
が
た
き
身
の
夕

の
空
（
新
古
今
・
雜
下
・
1755・
圓
）
歌
は
『
嚴
經
』
「
菩
賢
行
願
品
」
に
見
え
る
「
臨
命
時
、
最
後
刹
」
を
「
ふ
る
さ
と
を
ひ
と
り
別
る
る
夕
べ
」
と
表
現
し
、
後
歌
の
末
句
「
夕
の
空
」
に
共
し
、
い
ず
れ
も
自
ら
の
生
命
の
焉
時
刻
を
夕
と
し
て
捉
え
て
お
り
、

し
た
『
出
經
』
卷
一
に
見
え
る
釋
迦
と
阿
の
話
が
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
題
し
ら
ず
行
く
末
を
た
れ
し
の
べ
と
て
夕
風
に
ち
ぎ
り
か
お
か
ん
宿
の
た
ち

（
新
古
今
・
・
239・
源

 ）
こ
の
歌
は
夕
に
自
ら
の
「
死
」
を
予
感
し
、
「
題
し
ら
ず
／
五

待
つ
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
（
古
今
・
・
139・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
い
う
古
歌
を
踏
ま
え
、
死
後
に
誰
か
偲
ん
で
く
れ
る
人
が
い
る
か
と
、
宿
の
橘
を
吹
く
夕
の
風
に
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
新
古
今
集
時
代
に
至
っ
て
、
「
秋
の
夕
」
を
結
句
に
持
つ
高
名
な
「
三
夕
の
歌
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
夕
の
美
學
が
當
時
の
!會
に
お
い
て
普
"
#に
$目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
風
%の
中
で
、
夕
と
無
常
の
關
&表
現
も
い
っ
そ
う
深
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
に
く
な
い
。
以
下
、
生
命
意
識
の
'り
(ま
れ
た
八
代
集
の
夕

夕
暮
と
無
常
（
金
）
165
の
歌
に
お
い
て
、
い
か
な
る
素
材
が
よ
く
登
場
す
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
歌
が
ど
う
い
う
特
を
持
つ
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
入
相
の
鐘
「
入
相
の
鐘
」
が

集
に
は
な
く
、
八
代
集
に
お
け
る
最
初
の
登
場
は
、
題
し
ら
ず
山
寺
の
入
相
の
鐘
の
聲
ご
と
に
今
日
も
れ
ぬ
と
聞
く
ぞ
悲
し
き
・
・
・
（
拾
・
哀
傷
・
1329・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
い
う
歌
で
あ
り
、
哀
傷
卷
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
目
さ
れ
る
。
「
入
相
の
鐘
」
は
夕
の
訪
れ
を
げ
る
も
の
と
し
て
、
生
命
の
衰
滅
に
繋
が
り
、
濃
厚
な
悲
哀
感
が
	在
さ
れ
て
い
る
。
入
相
の
鐘
の
こ
ゑ
を
聞
き
て
よ
め
る
夕
は
も
の
ぞ
か
な
し
き
鐘
の

を
あ
す
も
き
く
べ
き
身
と
し
知
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ら
ね
ば
・
・
・
（
詞
・
雜
下
・
357・
和
泉
式
部
）
題
し
ら
ず
れ
ぬ
め
り
い
く
か
を
か
く
て
ぎ
ぬ
ら
ん
入
相
の
鐘
の
つ
く
づ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
く
と
し
て
（
新
古
今
・
雜
下
・
1807・
和
泉
式
部
）
題
し
ら
ず
待
た
れ
つ
る
入
相
の
鐘
の

す
な
り
あ
す
も
や
あ
ら
ば
聞
か
ん
と
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
す
ら
ん
・
・
・
（
新
古
今
・
雜
下
・
1808・
西
行
）
な
ど
、
「
入
相
の
鐘
」
の

に
明
日
の
存
命
へ
の
不
安
や
希
求
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
大
宰
大
貳
重
家
入
み
ま
か
り
て
後
、
山
寺
懷
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
初
山
入
相
の
鐘
を
聞
く
た
び
に
む
か
し
の
く
な
る
ぞ
か
な
し
き
（
千
載
・
雜
中
・
1154・
原
有
家
）
と
い
う
歌
に
お
い
て
は
、
「
入
相
の
鐘
」
に
き
人
（
父
親
）
へ
の

憶
が
喚
さ
れ
る
（
）。
「
入
相
の
鐘
」
に
生
存
へ
の
不
安
や
無
常
感
が
纏
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
）、
そ
の
背
景
は
安
以
に
確
立
さ
れ
た
、
夕
と
「
死
」
の
緊
密
な
關
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
此
日
已

命
衰
滅
け
ふ
ぎ
ぬ
い
の
ち
も
し
か
と
お
ど
ろ
か
す
入
相
の
鐘
の
聲
ぞ
か
な
し
き
（
新
古
今
・
釋
・
1955・
寂
然
）
と
い
う
釋
歌
が
典
型
に
示
す
よ
う
に
、
夕
と
「
死
」
を
關
付
け
る
「
昏
偈
」
は
、
正
に
寺
院
で
夕
の
時
を
知
ら
せ
る
「
入
相
の
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
166
鐘
」
の
聲
に
よ
っ
て
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
）。
露
「
露
」
は
佛
思
想
に
お
い
て
、
「
如
露
亦
如
電
」
（
『
金
剛
經
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
典
型
な
無
常
の
表
象
で
あ
る
。『

集
』
で
は
、
露
の
	や
す
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち

り
君
を
し
待
た
む
（

・
卷
十
一
・
2689・
作
未
詳
）
の
よ
う
に
、
露
が
命
の
は
か
な
さ
を
喩
え
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
場
合
は
、「
露
」
の
ほ
う
が
中
心
で
あ
り
、
夕
の
「
露
」
が
、
を
詠
み
き
こ
の
夕
秋
風
吹
き
ぬ
白
露
に
爭
ふ
の
明
日
か
む
見
む
（

・
卷
十
・
2102・
作
未
詳
）
露
に
寄
せ
き
秋
の
き
散
る
野
邊
の
夕
露
に
濡
れ
つ
つ
來
ま
せ
夜
は
ふ
け
ぬ
と
も
（

・
卷
十
・
2252・
作
未
詳
）
な
ど
、
專
ら
秋
の
風
と
し
て
賞
美
さ
れ
、
無
常
感
は
特
に
り
ま
れ
て
い
な
い
。
八
代
集
で
は
そ
れ
が
一
變
し
て
い
る
。
崇
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
よ
め
る
は
か
な
さ
を
我
が
身
の
う
へ
に
よ
そ
ふ
れ
ば
た
も
と
に
か
か
る
秋
の
夕
露
（
千
載
・
秋
上
・
264・
待
賢
門
院
堀
川
）
無
常
の
心
を
よ
も
ぎ
ふ
に
い
つ
か
お
く
べ
き
露
の
身
は
け
ふ
の
夕
あ
す
の
あ
け
ぼ
の
（
新
古
今
・
哀
傷
・
834・
圓
）
千
五
百
番
歌
合
に
あ
れ
わ
た
る
秋
の
庭
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
ま
し
て
	え
な
ん
露
の
夕

（
新
古
今
・
雜
上
・
1561・
原
俊
）
秋
の
に
、
身
の
老
い
ぬ
る
こ
と
を
歎
き
て
よ
み
侍
け
る
百
年
の
秋
の
嵐
は
ぐ
し
き
ぬ
い
づ
れ
の
れ
の
露
と
	え
な
ん
（
新
古
今
・
雜
上
・
1570・
安
法
）
一
首
目
で
は
「
夕
露
」
が
袂
に
か
か
る
を
暗
示
し
つ
つ
、
は
か
な
い
我
が
身
の
喩
え
に
な
っ
て
お
り
、
二
首
目
は
下
句
「
け
ふ
の
夕
あ
す
の
あ
け
ぼ
の
」
に
、
生
命
焉
の
差
し
り
を
歌
っ
て
い
る
。
三
首
目
は
陽
氣
な
「
あ
」
の
頭
韻
に
統
一
さ
れ
る
上
句
に
對
峙
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
露
の
夕
」
と
い
う
陰
翳
の
あ
る
末
句
を
据
え
（
）、
四
首
目
は
ご
し
て
來
た
一
生
を
振
り

り
（
）、
來
た
る
べ
き
身
の
焉
を
	え
る
「
れ
の
露
」
に
喩
え
て
い
る
。
百
首
歌
に
夕
暮
と
無
常
（
金
）
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る
る
ま
も
待
つ
べ
き
世
か
は
あ
だ
し
野
の
末
の
露
に
嵐
た
つ
也
（
新
古
今
・
雜
下
・
1847・
式
子
親
王
）
と
い
う
歌
は
、
我
が
身
を
日
が
れ
な
い
う
ち
に
も
嵐
に
吹
き
こ
ぼ
さ
れ
る
露
に
喩
え
、
や
は
り
夕
の
「
露
」
に
生
命
の
焉
を
喩
え
る
發
想
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
一
品
子
親
王
に
あ
ひ
て
、
昔
の
こ
と
ど
も
申
し
出
だ
し
て
よ
み
侍
け
る
袖
に
さ
へ
秋
の
夕
べ
は
し
ら
れ
け
り
き
え
し
淺
が
露
を
か
け
つ
つ
（
新
古
今
・
哀
傷
・
778・
徽
子
女
王
）
秋
の
こ
ろ
、
を
さ
な
き
子
に
お
く
れ
た
る
人
に
別
れ
け
ん
な
ご
り
の
袖
も
か
わ
か
ぬ
に
お
き
や
そ
ふ
ら
ん
秋
の
夕
露
（
新
古
今
・
哀
傷
・
780・
大
貳
三
位
）
こ
の
二
首
の
場
合
は
、
夕
の
「
露
」
が
死
を
悼
む
悲
し
み
の
	
を
暗
示
し
て
お
り
、
特
に

歌
に
お
い
て
、
村
上
天
皇
の
去
も
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
八
代
集
で
は
夕
の
「
露
」
が
命
の
儚
さ
の
象
と
し
て
登
場
し
た
背
景
は
、
や
は
り
夕
と
「
死
」
の
關
の
確
立
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
荼
毘
の

火
の
荼
毘
の
が
「
雲
」
に
な
る
念
は
、
土 ひ
ぢ
形 かた
の
娘
子
を
と
め
の
泊 は
つ

せ
の
山
に
火
せ
ら
れ
し
時
に
、
柿
本

臣
人
呂
の
作
り
し
歌
一
首
こ
も
り
く
の
泊
の
山
の
山
の
ま
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も
あ
ら
む
（

・
卷
三
・
428・
柿
本
人
呂
）
の
よ
う
に
、
す
で
に
『

集
』
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る
。
安
以
、
「
荼
毘
の
」
を
意
味
す
る
「
」
や
「
雲
」
が
夕
の
時
に
結
び
付
く
よ
う
に
な
る
。
題
し
ら
ず
思
ひ
出
で
よ
夕
べ
の
雲
も
た
な
び
か
ば
こ
れ
や
き
に
え
ぬ
け
ぶ
り
と
（
千
載
・
戀
五
・
922・
原
忠
良
）
わ
づ
ら
ふ
事
あ
り
て
雲
林
院
な
る
へ
ま
か
れ
り
け
る
に
、
人
の
と
ぶ
ら
へ
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
こ
の
世
を
ば
雲
の
林
に
門
出
し
て
と
な
ら
む
夕
べ
を
ぞ
待
つ
（
千
載
・
雜
中
・
1124・
良
暹
）
例
な
ら
で
太 う
づ秦 ま
さに
籠
り
て
侍
け
る
に
、
心
細
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
か
く
し
つ
つ
夕
べ
の
雲
と
な
り
も
せ
ば
哀
れ
か
け
て
も
た
れ
か
し
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
168
の
ば
ん
（
新
古
今
・
雜
下
・
1746・
防
侍
）
な
ど
の
歌
に
お
い
て
、
作
が
自
ら
の
「
死
」
を
覺
悟
し
て
、
荼
毘
の
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
歎
く
こ
ろ
、
陸
奧
國
に
名
あ
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
書
き
た
る
繪
を
見
侍
り
て
見
し
人
の
に
な
り
し
夕
べ
よ
り
名
ぞ
む
つ
ま
し
き
鹽
釜
の
浦
（
新
古
今
・
哀
傷
・
820・
紫
式
部
）
と
い
う
歌
は
、
「
」
を
想
さ
せ
る
「
鹽
釜
の
浦
」
と
い
う
地
名
に
對
す
る
親
感
に
、
親
し
く
し
て
い
た
人
（
夫
）
へ
の
憶
が
託
さ
れ
て
お
り
、
「
に
な
り
し
夕
べ
」
は
そ
の
人
の
死
を
朧
	し
た
表
現
で
あ
る
。
十

許 ばか
り、
水
無
に
侍
し
こ
ろ
、
大
正
圓
の
も
と
へ
、
ぬ
れ
て
時
雨
の
な
ど
申
つ
か
は
し
て
、
の
年
の
無

に
、
無
常
の
歌
あ
ま
た
詠
み
て
つ
か
は
し
侍
し
中
に
思
ひ
い
づ
る
を
り
た
く
柴
の
夕
む
せ
ぶ
も
う
れ
し
が
た
み
に
（
新
古
今
・
哀
傷
・
801・
後
鳥
院
）
し
思
ひ
い
づ
る
を
り
た
く
柴
と
き
く
か
ら
に
た
ぐ
ひ
し
ら
れ
ぬ
夕

か
な
（
新
古
今
・
哀
傷
・
802・
圓
）
と
い
う
答
に
お
い
て
、
後
鳥
院
は
柴
を
た
く
「
夕
」
か
ら
、

き
更
衣
尾
張
の
荼
毘
の
を
想
し
、「
む
せ
ぶ
も
う
れ
し
」
と
、「
夕
」
に
對
す
る
親
感
を
歌
っ
て
い
る
。
雨
中 ノ
無
常
と
い
ふ
こ
と
を
な
き
人
の
か
た
み
の
雲
や
し
ほ
る
ら
ん
夕
べ
の
雨
に
色
は
み
え
ね
ど
（
新
古
今
・
哀
傷
・
803・
後
鳥
院
）
守
覺
法
親
王
、
五
十
首
歌
よ
ま
せ
侍
け
る
時
夕
は
い
づ
れ
の
雲
の
な
ご
り
と
て
は
な
た
ち
に
風
の
ふ
く
ら
ん
（
新
古
今
・
・
247・
原
定
家
）
こ
の
二
首
は
「
見
し
人
の
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
べ
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
」
（
夕
顏
）
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
歌
を
踏
ま
え
、

歌
は
暗
い
夕
の
雨
に
、
尾
張
の
荼
毘
の
「
雲
」
が
沈
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
や
り
、
後
歌
は
橘
を
そ
よ
が
せ
る
夕
の
風
が
、
昔
馴
染
ん
だ
誰
か
の
荼
毘
の
の
「
雲
」
を
吹
い
て
き
た
も
の
か
と
思
い
を
馳
せ
る
（
）。
以
上
、「
入
相
の
鐘
」「
露
」
や
「
荼
毘
の
」
の
歌
に
つ
い
て
考
察
夕
暮
と
無
常
（
金
）
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し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
素
材
は
い
ず
れ
も
佛

な
も
の
で
あ
り
、
八
代
集
で
は
生
命
無
常
の
象
と
し
て
登
場
し
、
『

集
』
に
比
べ
て
夕
の
時
と
の
結
び
付
き
が
非
常
に
緊
密
に
な
っ
て
い
る
。
『
古
今
集
』
に
確
立
さ
れ
た
、
佛
思
想
に
由
來
す
る
夕
と
「
死
」
の
關
	
が
、
後
の
時
代
に
一


目
さ
れ
、
そ
の
表
現
が
多
樣
さ
れ
た
の
だ
言
え
よ
う
。
ま
と
め
中
國
文
學
で
は
夕
が
に
「
老
い
」
の
象
と
な
り
、
屈
原
「
離
騷
」
を
濫
觴
と
す
る
「
日

老
」
の
系
譜
を
爲
し
て
い
る
。
ま
た
、
夕
は
「
夕
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
『

集
』
で
は
、
中
國
の
哀
傷
詩
文
と
佛
典
の
影
に
よ
り
、
夕
が
「
死
」
や
「
老
い
」
の
象
と
し
て
登
場
し
始
め
て
い
る
。
柿
本
人
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
に
見
え
る
「
渡
る
日
の
れ
ぬ
る
が
ご
と
照
る
の
雲
隱
る
ご
と
」
（

・
卷
二
・
207）
「
鳥
じ
も
の
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隱
り
に
し
か
ば
」
（

・
卷
二
・
210）
と
い
う
表
現
は
、
潘
岳
「
京
陵
女
公
子
王
氏
哀
辭
」
に
見
え
る
「
夕
陽
映
を
失
ひ
、
鳥
歸
る
を
る
。
皎
皎
た
る

、
載
ち
盈
ち
載
ち
ふ
」
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
但
し
、
夕
の
表
現
は
體
に
は
、
に
長
歌
の
對
句
表
現
に
斷
片
に
現
れ
る
に
止
ま
り
、
和
歌
一
首
の
焦
點
と
し
て
目
さ
れ
る
況
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
。
『
古
今
集
』
に
な
る
と
、『
法
懺
法
』
と
『
例
時
作
法
』
の
「
昏
偈
」
を
始
め
と
す
る
佛
典
の
影
を
受
け
、
紀
貫
之
の
「
れ
ぬ
の
」
（
838番
歌
）
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
夕
と
「
死
」
の
關
	が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
八
代
集
で
は
そ
れ
以
、「
入
相
の
鐘
」「
露
」
や
「
荼
毘
の
」
と
い
っ
た
佛

な
素
材
と
結
び
つ
い
て
、
夕
と
「
死
」
の
關
	は
一


目
さ
れ
、
そ
の
表
現
が
多
樣
す
る
。
中
國
古
典
詩
で
は
夕
が
に
「
老
い
」
に
喩
え
ら
れ
、
名
聲
・
功
業
や
會
貢
獻
へ
の
執
が
詠
わ
れ
て
い
て
、
 取
・
現
世
で
あ
る
の
に
對
し
、
和
歌
で
は
夕
が
「
死
」
に
關
	し
、
命
の
不
安
や
儚
さ
が
歌
わ
れ
て
い
て
、
悲

・
!無
で
あ
る
。
日
中
の
詩
歌
に
見
ら
れ
る
夕
と
無
常
の
關
	表
現
の
有
樣
の
"い
は
、
和
歌
に
お
け
る
佛
思
想
の
影
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
日
本
文
學
に
#在
す
る
悲
哀
感
・
無
常
感
が
よ
り
濃
厚
で
あ
る
、
と
い
う
特
が
窺
わ
れ
よ
う （
$）。
〔
〕
（
１
）
君
が
見
る
私
は
ま
た
%ぎ
ゆ
く
一
日
の
た
そ
が
れ
時
か
日
は
西
に
沈
み
空
に
た
だ
よ
う
&ら
明
か
り
も
や
が
て
夜
の
闇
の
な
か
に
呑
み
こ
ま
れ
る
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
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夜
の
分
身
「
死
」
の
憩 い
こい
に
封
じ
こ
め
ら
れ
る
生
命
い
の
ち
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
73番
（
中
西
信
太
譯
）
な
ど
。
ま
た
、「
は
四
脚
、
晝
は
二
脚
、
夕
は
三
脚
の
も
の
は
何
か
」
と
い
う
高
名
な
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
が
、
正
に
を
人
の
生
に
、
晝
を
壯
年
に
、
夕
を
年
に
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
る
發
想
で
あ
る
。
（
２
）
本
稿
で
引
用
す
る
中
國
詩
文
の
本
文
と
訓
讀
は
『
新
釋
文
大
系
』
（
明
治
書
院
）
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
、『
	

詩
』
と
『
文
聚
』
の
本
文
は
中
書
局
版
に
よ
り
、
必
に
應
じ
て
私
に
訓
讀
を
付
け
た
。
和
歌
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
學
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
假
名
い
は
史
假
名
い
に
統
一
し
、
宜
に
假
名
と
字
の
表
記
を
置
き
換
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
作
名
は
實
名
表
記
に
し
た
。
『
和

詠
集
』
は
『
新
日
本
古
典
集
』（
新

）
に
よ
り
、
佛
典
の
本
文
は
『
大
正
新
脩
大
經
』
(大
正
新
脩
大
經
刊
行
會
)に
よ
る
。
な
お
、
傍
點
は
い
ず
れ
も
筆
の
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
（
３
）
「
言
己
欲
少
留
於
君
之
省
閣
以
須
政
、
日
又
忽
去
、
時
將
欲
、
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
年
且
盡
、
言
己
衰
老
也
」（
王

）。
・
・
（
４
）
森
行
「
魏
・
晉
詩
に
お
け
る
『
夕
日
』
に
つ
い
て
」（『
中
國
文
學
報
』
第
25冊
、
1975）
は
魏
・
晉
ま
で
の
中
國
詩
に
お
い
て
、
「
日
」
の
よ
う
な
夕
日
そ
の
も
の
を
示
す
熟
語
が
ま
だ
定
 せ
ず
、
!に
「
白
日
」
の
語
を
含
む
表
現
に
よ
っ
て
夕
日
の
こ
と
が
示
さ
れ
、
楚
辭
の
"
い
影
#に
よ
り
、
時
の
推
移
や
老
い
の
象
$と
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
25ペ
ー
ジ
）。
（
５
）
梁
・
江
淹
「
雜
體
詩
三
十
首
劉
太
尉
%」
に
見
え
る
「
千
里
何
蕭
條
、
白
日
隱
&樹
。
投
袂
'
(懣
、
撫
枕
懷
百
慮
。
功
名
惜
未
立
、
玄
・
・
・
・
・
髮
已
改
素
」
は
晉
・
劉
%「
重
)盧
*」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
（
６
）
王
立
「
靄
沈
沈
詩
境
闊
中
國
古
典
文
學
中

+昏
意
象
」
（
『
學
,與
探
索
』
第
76期
、
1991）
、
趙
松
元
「
中
國
古
代
詩
歌
中

+
昏
意
象
」
（
『
求
索
』
1993年
第
５
期
、
1993）
、
傅
-彬
「
+昏
與
中
國
文
學
日

.思
」
（
『


鐘
聲
中
國
文
/
原
形
批
0』
、
東
方
出
版
、
1996）
な
ど
參
照
。
（
７
）
林
竹
1
『
2
3集
外
來
文
學
考
』
（
丙
午
出
版
、
1932、
132ペ
ー
ジ
以
下
）、
中
西
4『
2
3集
の
比
較
文
學

5究
』（
6談
、
1995、
169ペ
ー
ジ
以
下
）
、
橋
本
7雄
「
2
3悼
8歌
の
9相
人
:呂
の
創
;」（『
2
3宮
<歌
人
の
5究
』、
笠
書
院
、
1975）、
上
野
「
人
:呂
挽
歌
の
發
想
枕
と
床
と
」（『
日
本
文
學
論
究
』
第
45冊
、
1986）
な
ど
參
照
。
（
８
）
辰
巳
正
明
『
2
3集
と
中
國
文
學
』（
笠
書
院
、
1987、
279ペ
ー
ジ
）。
な
お
、
こ
の
見
解
は
佐
竹
昭
廣
・
山
田
=雄
・
工
>力
男
・
大
谷
?夫
・
山
崎
@之
『
新
日
本
古
典
文
學
大
系
2
3集
』（
岩
波
書
店
、
1999）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
（
９
）
拙
稿
「
『
床
う
ち
拂
ふ
』
の
系
譜
古
今
集
八
一
五
番
歌
に
お
け
る
中
國
文
學
の
背
景
を
發
端
に
」（『
和
比
較
文
學
』
第
31號
、
2003）
參
照
。
（
10）
阿
Aが
あ
る
、
乞
Bの
た
め
に
舍
衞
Cに
入
ろ
う
と
し
た
時
、
天
子
の
よ
う
な
Dを
し
た
男
が
倡
伎
の
樂
を
な
し
て
う
ち
興
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
阿
Aが
乞
Bを
Eえ
て
歸
る
時
、
こ
の
男
は
す
で
に
命
夕
暮
と
無
常
（
金
）
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し
て
い
た
。
阿
は
釋
迦
に
こ
の
事
を
話
す
と
、
釋
迦
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
別
に
珍
し
く
も
な
い
と
し
、
「
晨
睹
見
、
夜
則
不
現
。
昨

瞻
、
今
夕
則
無
。
我
今
少
壯
、
無
恃
怙
。
少
亦
死
、
男
女
無
數
。」
と
い
う
偈
を
い
た
。
（
賀
紀
雄
「
理
と

憶
良
の
相
剋
」
、
『

	集

究
』
二
、
塙
書
、
1973、
290ペ
ー
ジ
參
照
）
な
お
、『
和

詠
集
』
の
「
無
常
」
部
に
見
え
る
「
に
紅
顏
こ
う
が
んあ
て
世
路
せ
い
ろに
誇 ほ
これ
ど
も
、
に
白
骨
と
な
て
郊 か
う
原 ぐゑ
んに
朽
ち
ぬ
」（
793）
と
い
う
原
義
孝
の
願
文
も
、
同
じ
系
譜
の
も
の
で
あ
る
。
（
11）
佐
竹
昭
廣
「
無
常
『

	集
』
再
讀
」
（
岩
波
座
『
日
本
文
學
と
佛
』
第
四
卷
無
常
、
岩
波
書
店
、
1993）
は
『
佛
罪
業
應
報

地
獄
經
』
の
偈
、
水
流
不
常
滿
、
火
不
久
燃
。
日
出
須
臾
、
滿
已
復
缺
。
・
・
・
・
・
榮
富
貴
、
無
常
復
是
。
念
當


、
頂
禮
無
上
。
に
見
え
る
「
滿
已
復
缺
」
が
、
大
家
持
の
4160番
歌
に
見
え
る
「
照
る
も
滿
ち
缺
け
し
け
り
」
と
い
う
表
現
の
背
景
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
７
ペ
ー
ジ
）
。
そ
の
直
の
「
日
出
須
臾
」
と
い
う
表
現
が
、
「
夕
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
無
常
を
象
す
る
佛
典
の
用
例
と
し
て
目
さ
れ
よ
う
。
（
12）
拙
稿
「
 

!老
歌
に
お
け
る
夕
の
イ
メ
ー
ジ
紀
貫
之
『
ゆ
く
年
の
を
し
く
も
あ
る
哉
』
の
歌
に
つ
い
て
」（『
東
京
外
國
語
大
學
日
本

究
育
年
報
』
第
7號
、
2003）
を
參
照
。
（
13）
中
野
方
子
「
れ
ぬ
"の
今
日
『
古
今
集
』
哀
傷
部
に
お
け
る
佛
典
受
容
」
（
お
#の
水
女
子
大
學
國
語
國
文
學
學
會
$『
國
文
』
第
91號
、
1999）。
（
14）
（
12）
拙
稿
參
照
。
（
15）
（
13）
中
野
論
文
參
照
。
（
16）
「
照
る
日
の
く
れ
し
」
と
い
う
表
現
に
對
し
、
%沖
『
古
今
余
材
抄
』
（『
%沖
&集
』
第
八
卷
、
岩
波
書
店
、
1973）
が
「
て
る
日
の
俄
に
か
き
く
ら
す
な
り
。
お
の
ず
か
ら
ゆ
ふ
日
に
な
り
て
く
る
ゝ
に
は
あ
ら
ず
。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ま
だ
御
世
の
と
思
ふ
ほ
と
に
、
俄
に
か
く
れ
さ
せ
給
へ
る
心
也
。

	に
'壁
太
子
の
か
く
れ
さ
せ
給
へ
る
時
、
舍
人
と
も
の
歌
の
中
に
、
く
も
り
日
の
入
ゆ
け
ば
と
よ
め
る
が
ご
と
し
」
と
(べ
、
そ
れ
を
「
夕
日
に
な
る
」
の
で
は
な
く
、
單
に
「
日
が
暗
く
な
る
」
意
味
と
し
・
・
・
・
・
・
て
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
解
釋
は
「
る
」
と
い
う
動
詞
の
基
本
意
で
あ
る
「
日
が
沈
ん
で
暗
く
な
る
」「
夕
方
に
な
る
」
こ
と
に
背
離
す
る
。
・
・
・
・
・
な
お
、
'壁
皇
子
を
悼
む
「
皇
子
の
宮
の
舍
人
等
の
慟
傷
し
て
作
り
し
歌
廿
三
首
（
そ
の
中
の
一
首
）
／
ぐ
も
り
日
の
入
り
行
け
ば
み
立
・
・
・
・
・
・
・
・
・
た
し
の
島
の
下
り
居
て
!き
つ
る
か
も
」
（

	・
卷
二
・
188・
'壁
皇
子
の
舍
人
）
と
い
う
歌
は
、
「
日
の
に
わ
か
に
暗
く
な
る
こ
と
」
を
歌
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
曇
り
」
と
い
う
時
刻
を
明
示
す
る
言
	が
あ
り
、
動
詞
も
「
る
」
で
は
な
く
、
「
入
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
古
今
集
846番
歌
の
)況
と
は
*な
る
。
（
17）
「
後
朱
雀
院
御
時
、
年
ご
ろ
夜
居
つ
か
ま
つ
り
け
る
に
、
後
冷
泉
院
位
に
+か
せ
た
ま
ひ
て
、
又
夜
居
に
ま
ゐ
り
て
の
ち
、
上
東
門
院
に
た
て
ま
つ
り
侍
け
る
／
雲
の
う
へ
に
ひ
か
り
か
く
れ
し
夕
べ
よ
り
幾
夜
と
い
ふ
に
を
見
る
ら
ん
」
（
後
拾
,・
雜
三
・
977・
明
快
）
と
い
う
歌
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
172
で
は
、
「
夕
日
」
の
こ
と
が
表
面
に
は
現
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
新
の
後
冷
泉
院
を
に
喩
え
る
の
に
對
し
、
先
の
後
朱
雀
院
の
御
を
夕
日
の
雲
隱
れ
に
暗
に
喩
え
て
い
る
。
（
18）
工
重
『
後
撰
和
歌
集
』
（
和
泉
書
院
、
1992）
は
後
撰
集
1400番
歌
を
「
い
つ
も
は
夕
方
に
な
る
と
寢
に
行
く
鴛
鴦
が
、
今
は
ひ
と
り
で
妻
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
を
戀
う
て
い
る
ら
し
い
鳴
き
聲
の
悲
し
い
こ
と
」
と
釋
し
、
「
夕
さ
れ
ば
」
を
二
句
ま
で
係
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
や
は
り
「
夕 ・
方
に
な
っ
た
の
で
寢
に
行
く
鴛
鴦
が
一
人
で
妻
を
戀
い
	っ
て
鳴
い
て
・
・
・
・
・
・
・
い
る
聲
の
、
何
と
も
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
」
（
片
桐
洋
一
『
新
日
本
古
典
文
學
大
系
後
撰
和
歌
集
』、
岩
波
書
店
、
1990）
の
よ
う
に
、
夕


を
一
首
體
の
時

背
景
と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
相
應
し
い
。
（
19）
千
載
集
1154番
歌
の
下
句
「
昔
の
く
な
る
ぞ
か
な
し
き
」
に
歌
わ
れ
る
、
故
人
と
の
離
が
ま
す
ま
す
く
な
る
と
い
う
き
は
、
「
中

言
輔
妻
く
な
り
て
侍
り
け
る
年
の
師
走
に
、
貫
之
ま
か
り
て
物
言
ひ
け
る
つ
い
で
に
／
戀
ふ
る
に
年
の

れ
な
ば
き
人
の
別
れ
や
い
・
・
・
・
・
・
・
・
と
ど
く
な
り
な
ん
」
（
後
撰
・
哀
傷
・
1425／
拾
・
哀
傷
・
1309・
紀
・
・
・
・
・
・
・
・
貫
之
）
と
い
う
歌
に
共
し
て
お
り
、
『
文
』
の
「
古
詩
十
九
首
其
十
四
」
に
見
え
る
「
去
日
以
疎
、
來
日
以
親
」
を
初
め
と
し
て
、
・
・
・
・
・
「
惟

之
日
、
愴
傷
心
而
腸
」
（
魏
・
曹
植
「
慰
子
賦
」
）
、
「
歸
・
・
・
・
・
・
無
塗
兮
不
反
、
年
彌
去
兮
彌
」（
晉
・
陸
機
「
大

賦
」）
と
い
っ
・
・
・
・
・
・
・
た
中
國
詩
文
の
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
20）
井
幸
子
「
中
世
抒
考
『
鐘
』
の
わ
さ
れ
た
意
念
を
め
ぐ
っ
て
」（『
就
實
論
叢
』
第
２
號
、
1973）
は
中
世
に
お
け
る
鐘
の
歌
に
つ
い
て
、
「
鐘
と
最
も
血
が
深
い
の
は
、
生
命
の
無
常
や
愛
戀
の
移
ろ
い
や
す
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
生
存
や
愛
に
對
す
る
危
機
意
識
で
あ
る
」
と
べ
（
19ペ
ー
ジ
）
、
劉
小
俊
「
古
典
和
歌
に
お
け
る
『
鐘
』
の
意
象
（
そ
の
一
）
曉
の
鐘
と
入
相
の
鐘
」
（『
岡
大
國
文
論
稿
』
第
30號
、
2002）
は
倉
期
ま
で
の
入
相
の
鐘
の
歌
を
「
感
傷
」
と
「
生
死
に
對
す
る
い
不
安
」
と
い
う
二
群
に
分
け
、
無
常
感
を
底
流
に
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
21）
『
八
代
集
抄
』
以
來
、
新
古
今
集
の
 釋
書
は
ほ
と
ん
ど
1955番
歌
の
題
の
出
典
を
『
出
!經
』
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
題
は
、
新
古
今
集
の
傳
本
で
は
小
宮
本
と
東
京
大
學
附
屬
圖
書
"
#本
に
「
此
日
已
$
命
・
%衰
減
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
、
い
ず
れ
も
「
此
日
已
$
命
%衰
滅
」
・
・
・
・
・
と
な
っ
て
お
り
、
『
出
!經
』
卷
二
に
見
え
る
「
是
日
已
$、
命
則
隨
・
・
・
減
」
よ
り
、
表
現
が
最
も
&い
の
は
『
法
'懺
法
』
と
『
例
時
作
法
』
・の
(昏
偈
に
見
え
る
「
此
日
已
$、
命
%衰
減
」
で
あ
る
。
・
・
・
・
（
22）
新
古
今
集
1561番
歌
の
下
句
に
對
し
、
「
ま
し
て
自
分
が
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
世
を
去
っ
た
後
の
夕

は
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
か
」
（
久
松
潛
・
・
・
・
・
・
・
一
・
山
崎
)夫
・
後
重
*『
日
本
古
典
文
學
大
系
新
古
今
和
歌
集
』、
岩
波
書
店
、
1958）、「
ま
し
て
、
私
が
露
の
+え
る
樣
に
死
ん
で
し
ま
う
・
・
・
・
・
・
夕

は
、
ま
あ
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
ぞ
」
（
石
田
吉
貞
『
新
古
今
和
歌
集
註
解
』
、
有
,堂
、
1960）
な
ど
の
釋
は
、
そ
れ
を
作
の
想
像
す
る
死
後
の
夕

の
風
景
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
や
は
り
「
さ
ら
に
今 ・
し
も
+え
る
か
と
見
え
る
露
の
お
く
夕

は
」
（
田
中
裕
・
赤
-信
吾
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
『
新
日
本
古
典
文
學
大
系
新
古
今
和
歌
集
』
、
岩
波
書
店
、
1992）
の
よ
夕
暮
と
無
常
（
金
）
173
う
に
、
作
が
「
今
」
眺
め
て
い
る
夕
の
風
景
と
し
て
考
え
た
ほ
う
が
相
應
し
い
と
思
わ
れ
る
。
（
23）
「
百
年
も
も
と
せ
」
と
い
う
語
か
ら
來
た
言
に
對
し
、
新
古
今
集
の
先
行
釋
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
單
に
「
多
年
」
と
い
う
意
味
の

と
し
た
の
は
不
十
分
で
あ
り
、
人
	の
「
一
生
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
「
百
年
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
小
島


之
『
古
今
集
以
』（
塙
書
、
1976、
76ペ
ー
ジ
）、
木
智
子
「
紀
貫
之
歌
の
詩
表
現
と
場
」（『
百
舌
鳥
國
文
』
第
８
號
、
1988、
２
ペ
ー
ジ
）
參
照
。
（
24）
出
し
た
源
氏
物
語
の
歌
や
新
古
今
集
803番
歌
が
示
す
よ
う
に
、
夕
の
「
雲
」
は
、
々
に
し
て
戀
人
や
配
偶
の
荼
毘
の
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
新
古
今
集
247番
歌
の
場
合
は
、
き
人
を
「
誰
を
と
い
う
・
・
・
・
・
こ
と
な
く
昔
の
人
」
（
久
松
潛
一
・
山
崎
夫
・
後
重
『
日
本
古
・
・
・
・
典
文
學
大
系
新
古
今
和
歌
集
』
、
岩
波
書
店
、
1958）
や
、
「
そ
の
昔
の
人
は
、
だ
れ
と
限
ら
れ
た
人
で
は
な
く
、
單
に
昔
の
人
と
い
う
だ
け
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
窪
田
空
穗
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
釋
』、
東
京
堂
、
1964）
の
よ
う
に
捉
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
「
だ
れ
と
も
明
ら
か
で
な
い
親
し
か
っ
た
死
」（
峯
村
文
人
『
日
本
古
典
文
學
集
新
古
・
・
・
・
・
今
和
歌
集
』
、
小
學
、
1974）
、
「
昔
な
じ
み
の
あ
の
人
」
（
久
保
田
淳
・
・
・
・
・
・
・
・
『
新
古
今
和
歌
集

釋
』、
談
、
1976）
な
ど
の
よ
う
に
、
誰
か
限
定
で
き
な
い
戀
人
と
し
て
考
え
た
ほ
う
が
相
應
し
い
。
（
25）
日
本
文
學
に
お
け
る
佛
思
想
の
影
が
く
、
そ
れ
に
比
べ
て
中
國
文
學
の
ほ
う
が
取
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
川
合
康
三
「
蝉
の
詩
に
見
る
詩
の
轉
變
」（『
中
國
文
學
報
』
第
57冊
、
1998）
が
日
中
文
學
に
お
け
る
「
蝉
」
の
作
品
を
っ
て
共
す
る
見
解
を
指
摘
し
て
い
る
。
「（
略
）
我
々
に
は
す
ぐ
想
さ
れ
る
『
空
蝉
う
つ
せ
み』
な
ど
は
、
中
國
で
は
定
 し
て
い
な
い
の
だ
。
こ
れ
に
は
彼
我
の
文
學
の
基
本
な
性
質
の
!い
が
關
わ
っ
て
い
る
。『
う
つ
せ
み
』
も
、『
"
集
』
に
お
い
て
は
單
に
『
こ
の
世
』
『
こ
の
世
の
人
』
を
意
味
し
て
い
た
の
が
、
#安
$
以
%、
佛
思
想
が
廣
ま
る
と
と
も
に
『
空
蝉
』
『
&蝉
』
の
表
記
が
『
は
か
な
い
』
と
い
う
意
味
を
'う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
・
・
世
を
は
か
な
い
も
の
と
す
る
(念
は
佛
に
由
來
す
る
と
し
て
も
、
日
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・
・
本
で
は
そ
れ
が
文
學
の
中
心
な
テ
ー
マ
と
し
て
)
*し
、
享
受
さ
れ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蝉
の
壽
命
の
短
さ
や
+
,の
生
態
が
中
國
で
多
く
・言
-さ
れ
な
い
の
は
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
唱
う
こ
と
が
中
國
の
文
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
學
の
基
本
な
性
質
で
な
い
こ
と
と
關
わ
っ
て
い
る
。『
推
移
の
悲
哀
』
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
を
唱
う
抒
.は
中
國
に
も
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
中
國
の
文
學
の
中
心
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
人
の
生
を
は
か
な
い
も
の
と
/識
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
抗
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
を
唱
う
と
こ
ろ
・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
に
こ
そ
、
中
國
の
文
學
の
獨
自
性
が
あ
る
。
は
か
な
い
生
き
物
と
し
て
・
・
・
・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
蝉
を
捉
え
る
よ
り
も
、
露
し
か
飮
ま
な
い
高
0さ
が
文
學
の
な
か
の
蝉
の
1
2な
特
性
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
中
國
の
文
學
が
士
大
夫
の
3
4
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
の
表
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（
29ペ
ー
ジ
）。
・
・
・
・
・
・
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
六
集
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